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A Sacred Manual: George Herbert’s A Priest to the Temple, or The Country Parson His Character 
and Rule of Holy Life ― a pastoral manual and via media ― 
 
曽村 充利（Mitsutoshi Somura） 




This study will consider the relationship between George Herbert’s pastoral manual, The Country 
Parson (CP) and his Anglican via media. The text will be analyzed historically in relation to religion, 
politics, culture and society in early seventeenth-century England. CP is not a flat textbook but a well-
conceived work drawing on literary genres with various voices and attitudes for identification and 
differentiation. As to religion Herbert can be categorized as ‘a modest conformist’ who is following 
Laudian uniformity in ritual and seems to take a conservative stance on controversial issues. Though 
the idea of hierarchy relies on patriarchy and ‘passive obedience,’ the sociological arguments that CP 
is ideological and political and a governmental treatise will be critically reviewed. Compared to the 
Puritan preachers obsessed with an inner self, CP broadly deals with ‘the outward appearance’ of a 
pastor, though Herbert’s inner self is expressed in the prayers. CP is intended to teach pastors about 
the importance of appearances in order to establish trust with the local people. The text tries to be in 
the middle of extremes: between ‘Schismatic’ and ‘Papist,’ appearances and an inner self, authoritarian 
and egalitarian, and sacred and secular. Therefore, a pastor is required to be ‘always moving and 
eternally variable.’ 
 












るのだ」                                W. H. オーデン1 
 
はじめに 
 『⽥舎牧師 その⼈物像と信仰⽣活の規範 その⼈物像と信仰⽣活の規範』2は⼗七世紀イ
ギリスで教区牧師、あるいはその職を志望する者のために書かれたマニュアル本である。
ジョージ・ハーバート（1593-1633）は、ベマトンの牧師時代（1630-33）に執筆し死の前年





































 ハーバートはウェールズのモントゴメリーで 1593 年に名⾨ジェントリーの家に⽣まれ、
⺟親マグダレンはジョン・ダンなど⽂⼈のパトロンであり、兄エドワードは「イギリス理
神論の⽗」チャーベリーのハーバートとして知られている。優秀な成績でケンブリッジ⼤
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教会当局と地⽅の牧師の間に、儀式等の細かい諸問題の意⾒の違いを⾒逃すという暗黙の



































































2020020312（本文）HU-GIS Journal Vol6-04.indd   46 2020/03/27   11:23:33
 
教会当局と地⽅の牧師の間に、儀式等の細かい諸問題の意⾒の違いを⾒逃すという暗黙の















































































ハーバートは堅固なロード派であると信じていたようであるが（『⽥舎司祭 The Country 








基礎的な仕事を⾒ると William Halewood29、Joseph Summers、Barbara Lewalski30、Richard 
Strier31、Gene Edward Veith などはハーバートのプロテスタント的要素を強調し、あるいは
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ある。その中道教会は、ハーバートの詩「英国国教会」 “The British Church” の簡潔な姿と
重なっている58。 
 
I joy, deare Mother, when I view 
Thy perfect lineaments and hue 
Both sweet and bright. 
Beautie in thee takes up her place, 
And dates her letters from thy face, 
When she doth write. 
 
A fine aspect in fit aray,  
Neither too mean, nor yet too gay, 
Shows who is best. 
Outlandish looks may not compare: 
For all they either painted are, 
Or else undrest. 
 
She on the hills, which wantonly 
Allureth all in hope to be  
By her preferr’d, 
Hath kiss’d so long her painted shrines, 
That ev’n her face by kissing shines, 
For her reward. 
 
She in the valley is so shie 
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Of dressing, that her hair doth lie 
About her eares: 
While she avoids her neighbours pride, 
She wholly goes on th’other side, 
And nothing wears. 
 
But, dearest Mother, what those misse, 
The mean, thy praise and glorie is, 
And long may be. 
Blessed be God, whose love it was 
To double-moat thee with his grace, 
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当時の牧師⽤マニュアルの数は多いとはいえないが、ピューリタンの William Perkins 
(1558-1602)の『聖職者という天職について』Of the Calling of the Ministries (1605)と Richard 
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Priest to the Temple or, The Country Parson His Character, &c.’80 とあり、また最初の「著者から
読者に」中の、「私は、⽬指す⽬標として、真の牧者の姿とキャラクター（‘the Form and 
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交際』The Civile Conversation of M. Steven Guazzo (translated by George Pettie in 1581 and by 





































































交際』The Civile Conversation of M. Steven Guazzo (translated by George Pettie in 1581 and by 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ーバート］の順法ぶり（‘obedience and conformity to the Church and the discipline thereof’）」と
⾔う表現が⾒られる136。『⽥舎牧師』全体では‘obedience’が 6 回、‘disobedience’が 1 回使⽤
されている他に、「服従」を連想させる類義語を⾒出すことができる。「謙虚」（‘humble’, 
‘humbly,’ ‘humbleness’）は 9 回、「謙遜」（‘humility’）は 5 回、「敬意」（‘respect’）は 5 回、
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と⾔い、第 21 章「教義問答をする牧師」でその強制性と役割の重要性を明確にしている。 
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える（‘enter favour with God’）。神は⼦供の⾏為でさえ秤にかけ吟味する（列王記）。」（37）
「⼦供に蓄えを残そうと考えて、⽬下の施しの善⾏（‘good deeds of charity’）を怠ろうなど
と夢にも思ってはならず、このように神に貸し付けたお⾦は、ロンドン市の収⼊役に預け
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時間をその⽇の喜び（‘the joy of the day’）に充てるのにとても相応しい時間帯であり、また
公務に阻まれることもなく、近隣の者をもてなしたり逆にもてなされたりする（‘either to 
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者から読者に」の「祈り」には ‘I’ があるが、本の最後の終わりの「説教後の祈り」には 
‘I’ と ‘we’ は消えている。短い序章では⼀⼈称単数の私（‘I’）が 6 回使われている⼀⽅、
終わりの⼆編の「祈り」では、ハーバートは⼀⼈称で祈っているが、「説教前の祈り」では
⼀⼈称単数（‘I’）を 2 回しか使わず、代わりに複数（‘we’）を 13 度使⽤しており、「説教
後の祈り」では⼀⼈称単数、複数共に使⽤していない。⼀⼈称単数⽬的格（‘me’と’mee’）
は、「説教前」で 3 回使⽤し「説教後」にはない（本分中では 9 回）。複数⽬的格（‘us’）は
それぞれ「説教前」は 6 回、「説教後」は 12 回使⽤し、所有格（‘our’）を「説教前」では
11 回、「説教後」では 2 回使⽤している（序章の祈りでは‘me’、‘us’、’our’は⼀回ずつ使わ
れている）。そして本分つまり著作の⼤部分を占める全 37 章においては、⼀⼈称の⼈称代
名詞の使⽤はごく限られている。‘I’ は 30 回使われているが多くは聖句の引⽤や牧師が使
うべき⽂句の例⽂中の‘I’である。（そのうち例外的に第 26 章で 15 回使⽤されておりハー
バートの個⼈的な声が聞こえると⾔ってよい。） 
序章「著者から読者に」はハーバート個⼈の声「私」（‘I’）で語られており、『⽥舎牧師』
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1 W. H. Auden, “Anglican George Herbert,” in George Herbert and the Seventeenth-
Century Religious Poets, (ed.) Mario A. Di Cesare (New York: W. W. Norton & Co., 1978), 
p. 234. 
2 George Herbert, “A Priest to the Temple or, The Country Parson His Character, & c.,” 
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